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b-1．WISC-Ⅲの結果 言語性 VIQ120（90％信頼区間 112-125），動作性 PIQ79（90％信頼区間
74-88），全検査 FIQ101（90％信頼区間 95-106）。群指数については，言語理解（VC）121（90％信
頼区間 109-126），知覚統合（PO）74（90％信頼区間 70-84），注意記憶（FD）100（90％信頼区間 93-
107），処理速度 106（90％信頼区間 95-114）であった。
VIQと PIQの差は 41 であり，これは５％水準で有意な差を示す結果となりタカシくんは言語性
の能力に優れていることを示した。また群指数においては，言語理解（VC）と知覚統合（PO）の差
は 47であり，５％水準で言語理解（VC）が知覚統合（PO）よりも優れていることを示した。言語





































b-2．DN=CASの結果 標準得点：プランニング 98（90％信頼係数 90-106），同時処理 94（90％

























































































について Part II ― PASSモデルに基づく認知特性評価とその支援―日本特殊教育学会第 46 回
大会発表論文集．








Consideration of Child Development :
A Case Study of an Elementary School Child with Writing Difficulties
Yumiko ISHIKAWA
Abstract
For this case study of an elementary school child with writing difficulties, the child’s school
records from pre-school days up to second grade were analyzed to determine the course of the
child ’ s development and difficulties the child personally expressed as having in writing. The
child's cognitive characteristics, viewpoints of the child's teachers, and assessment of the child
through psychological tests (WISC-Ⅲ and DN-CAS) were also taken into consideration in deter-
mining the child's progress amd difficulties with writing the child had throughout the child's
experience of learning both before and during primary school education.
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